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Factors associated with university students’ learning outcomes were investigated by 
focusing on learning methods and ways of spending university life. Differences in these 
variables based on the school year and semester were also examined. Participants in the 
study were second-year university students that responded to a survey conducted at the end 
of the first and second semesters. Multiple regression analysis was conducted to examine 
correlations between each variable and learning outcomes. The results indicated that taking 
classes and learning in the university classroom and learning outside university classes and 



















































































































　 因子 1 因子 2 因子 3
14．グループワークなどの協同作業をする授業 .860 -.090 -.085




16．プレゼンテーションの機会を取り入れた授業 .531 .083 .036
11．学期末以外にもレポートが課される授業 .088 .840 -.188
10．学期末以外にもテストが課される授業 .080 .648 -.093
4．実験や調査の機会を取り入れた授業 -.061 .473 .221
12．提出物に教員からのコメントが付されて返却される授業 -.198 .437 .239
20．企業等と連携した実践的な授業 -.003 .163 .716
19．語学以外の授業で、外国語で行われる授業 .027 .019 .578




因子間相関 因子 1 .213 .325
 因子 2 .100
第 1 因子は、 “ グループワークなどの協同作業をする授業 ”、“ ディスカッションの機会を取
り入れた授業 ” 等の項目に高い負荷を示したことから、「アクティブラーニング」と命名した。
第 2因子は、“学期末以外にもレポートが課される授業 ”“ 学期末以外にもテストが課される授
業 ”等の項目に高い負荷が見られたことから、「課題提出」と命名した。第 3因子は、“企業等
と連携した実践的な授業 ”、“ 語学以外の授業で、外国語で行われる授業 ”等の項目に高い負荷
を示したことから、「実用性」と命名した。
信頼性を検討するため、各因子についてクロンバックのα係数を算出した結果、第 1因子α













学業 2.66 .68 2.66 .62 t（49）=.000
部活・学内イベント 1.63 1.04 1.54 1.04 t（50）=.894
社会活動・卒論・就活 0.97 .79 1.36 .90 t（50）=3.660**





アクティブラーニング 2.85 .69 3.04 .64 t（49）=2.154*
課題提出 3.07 .57 2.93 .48 t（47）=1.393









ディスカッション 2.49 .68 2.49 .68 t（49）=1.901
授業での誠実な取組 3.40 .45 3.41 .46 t（49）=.102
授業外学習 2.36 .51 2.41 .58 t（48）=.763
発展的学習 2.75 .62 2.73 .76 t（50）=.204











社会的関係形成力 3.24 .52 3.16 .56 t（50）=1.101
情報リテラシー 3.00 .55 3.12 .40 t（50）=1.694
問題解決力 2.83 .56 2.86 .50 t（50）=.451
自律性 2.95 .54 2.93 .57 t（48）=.246
外国語運用力 2.48 .73 2.47 .74 t（50）=.079
自己主張力 2.94 .65 2.93 .64 t（50）=.107
科学的知識の理解 2.55 .66 2.48 .70 t（50）=.562



































学業 .183 -.247 -.017 -.086 -.095 -.055 .002 .476*
部活・
学内イベント .025 .076 -.249 -.298* -.012 -.006 .084 .244
社会的活動・
卒論・就活 .184 .372* .284 .307* -.067 .108 .007 .090






ラーニング -.041 .156 -.012 .194 .195 .152 .308 .310
課題提出 -.075 .170 .168 .014 .098 -.047 .399 .217









ディスカッション .081 -.024 .426* .144 .003 .056 .004 .076
授業での
誠実な取組 .279 .131 -.190 -.005 .106 .105 -.091 .018
授業外学習 .219 -.011 .270 .425* .101 .343 .101 .057
発展的学習 -.041 .343 .314* .224 .237 .255 .081 .014
友達との学習行動 .251 -.181 -.188 -.073 .141 .077 -.012 .182



































学業 -.246 .048 .216 .227 .102 -.049 -.086 .169
部活・
学内イベント -.041 .040 .117 .076 -.025 .025 -.027 .137
社会的活動・
卒論・就活 .104 .077 -.058 .061 -.258 .020 -.059 .049






ラーニング .210 -.075 .266 .114 -.049 .098 -.289 .123
課題提出 .116 .184 .405* .222 -.121 .292* .103 .363*









ディスカッション .342 .083 .318 .226 .221 .270 -.034 -.008
授業での
誠実な取組 .043 -.137 .111 .088 .030 .138 .080 .145
授業外学習 .208 .138 -.142 .431* .212 .323 .484* .061
発展的学習 .313 .435* .020 -.084 .148 -.343 .109 .252
友達との学習行動 .154 -.242 -.273* -.302* -.161 -.052 .005 -.244
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